




Education as tool of Social Control in America in Early 20th 
─On E.A.Ross “Social Control ” ─
Norihiro KURACHI
Abstract 
　In discussion about Education, confliction between freedom of education and of learning 
and control is always focused. This issue is based on what do people think “publicness” 
means and is consisted of. To think solution of this considering the education as social control 
itself and limitation of it. For this reason, Education as social control in America, especially 
E.A.Ross’s theory, is considered in this paper.
　In America, education policy was organized in early colonial era, especially Massachusetts. 
It was organized for　integration and school was maintained by religion. But gradually 
it was maintained by secular. In this process, principles of public education and needs of 
practitional education like vocational education had been raised. In other hands , the thought 
“Education is for integration” was significant. In eraly 20th , needs for education based on 
scientific evidence was occurred and some kinds of scientific investigation was introduced 
into school. 
　Education theory of E.A.Ross, who is known as founder of Social Psychology, is for social 
control. But his thought has huge dimension for social edification tool like religion, public 
opinion and so on. And in his theory, education and edification are important tool for 
voluntary submission.



























































































































































































































































































































































あるのは1908年に発表した“Social psychology, an 





















































































































































































































































































































































７） 遠藤隆吉（1874 ～ 1946年）は，巣鴨学園の創立者である。彼は1896年から東京帝国大学文科大学哲学科に入学し，
外山正一，井上哲次郎らによる教育を受けた。1899年に大学院に進学し，法理哲学の研究に没頭する。1900年
には東京高等師範学校講師となり社会学講義を担当，その後は早稲田大学，東洋大学等で教鞭をとった。1907
年には日本社会学研究所を創立し，『日本社会学研究所論集』を発行した。1909年には私塾巣鴨学舎，1928年に
は後の千葉商科大学である巣鴨高等商業学校を設立する。1946年に73歳で死去。彼の思想的特徴は心理的諸要
因に着目しながら社会事象を分析する「心理学的社会学」と称されるものである。彼には，教育に関する著作
も多いが，この「心理学的社会学」によるものと推測される（川合隆男「遠藤隆吉」川合隆男，竹村英樹編『近
代日本社会学者小伝―書誌的考察―』勁草書房，1998年，162-166頁参照）。
８） 遠藤隆吉訳『社会統制論』，大日本文明協会事務所，1913年。
９） 遠藤隆吉『社会学術語稿本』社会学研究所，1909年，1-6頁。
10） 徳谷豊之助『社会心理学』1906年。佐原六郎は日本における徳谷の著作がロスの著作よりも若干先行すること
68 20世紀初頭アメリカにおける社会統制手段としての教育論─E.A.RossのSocial Controlを中心に─
から徳谷の『社会心理学』を「世界においても社会心理学を書名としてかかげた最も古い文献の一つ」と述べ
ている（佐原六郎『社会学と社会心理学』慶應通信，1987年，まえがき）。
11） 遠藤前掲注８）書例言１頁。
